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Abstract 
The researches on underwater discharge phenomena have been carried out since old times， from a point 
of electrical breakdown in dielectric liquid and it's industrial applic旦tions(for example， underwater discharg巴
forming， the source of shock wave and intense ultraviolet rays etc.l. But the various characteristics of the 
discharge which have been obtained to this day are influenced by many factors of an applied voltage wave， a 
condition of gap and dischar耳ecircui t， a pol呂rity of needle， a shape and an area of electrod巴， and conductivitv 
of liquid. In addition， discharge phenowena themselves are extremely complicated 
In this paper， the effect of small bubbles produc巴dby the application of impulse voltage to the gap in 
water is studied by the use of Shclieren Method， and further the effect of their bubbles on the characteristics 












図-1は実験回路の構成を示す。放電chamberT (アクリル製， (lOx 14X 12) (cm))には
直径 50(mm)の気泡観測用窓(ガラス製)が設けられており，マイクロフラッシュ MF(せん
光時間:3 (μs))のtnggerは始動球ギャップMG上にセットした photopickの信号で行なっ







































を， (a)主十対平+反ギャップ (Vm = 5 (KVJ)およ
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(b) 針対針ギャッブ
図-5 気泡進展状態の極性効果(1 ) 
500 
ぴVm+を変えた場合の lb-t特性， (b)は(a)より求めた気泡の平均進展速度内 t特性，(c)は
























図-8はKCl水溶液中針 (先端聞き角度:14度)対平板ギャ ップ (d=1.0 (mmJ)におけ
る火花電圧特性を示し， (a)は標準イ ンパルス電圧 (Tt=40(μsJ)印加時のVs-Nω特性， (b) 
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(a) Vs ~ Naw 特性 (b) Vs ~ Tt 年寺性
図~8 火花電圧におよぼす N四およびT，の影響(1 ) 
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(a) Nawの影響 (b) Ttの影響
図~ 9 V ~ t 曲線
(348) 
7j( 'P放電における気泡発生ならびにその影響 349 
加電圧と品度上昇との関係が求められている。 (5)
Vo = [{( 1 -exp(α( e -e 0) )j ( 1 -exp ( -2 t j T ) } . 2 cρd2jασo TJ 112 
…( 1 ) 
ただい印加インパルス電圧Vニ VOexp ( -t / T)，導電率σ=σoexp(αθ)， C， p，θ，dはそれぞ
れ比熱，宮、度，温度およびギャッブ長である。
表 1のごとき定数を用いて， (1)式より計算 α=0.02 cρ二 4.:2CJd巴耳 1) 
した半球対半球ギャッブ(dニ 0.3[mmJ)にお IKCl濃度[N] I σo [(Qcm)] T [μs] 
表-1 (1)式の定数
ける V-t曲線を図-9に示す。(ただし，
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(a) vs-Nau-1/2 特性 (b) 
図-10 火花定庄におよぽすNaw'Tの影響(I ) 
(349) 
350 '!'尾好隆・松尾正孝・服部耐吉














図-11 Ew -Naw 特性
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箇-13 連続気i包供給時のVs-b特性
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給する場合の火花電圧について検討する。 o 1.0 2.0 
ギャップ長 d(m叫
図 12は図 4のごとき特殊半球電極対半 図ー14 火花電圧低下率
球電極(直径:10 Cmm))の組み合せ種類を示し， α型は AP-AN間に直流電圧を印加， AN 
先端で気泡を発生させる方式， β型および 7型は AP-AN聞をそれぞれ短絡(突起付半球電
3.0 
極)，開放する方式である。なお，放電液は水道水である。
図 13はAP-AN間電流 1=0.5 CmA)における連続気泡供給時の Vs- d特性を示し，特
殊半球電極に正極性(a)および負極性(b)インパルス電圧を印加した場合である。正極性の場合，









ea = {(Vsr-Vsa)/Vsr}xlQO [%) 
ep = {( Vsr-Vsβ)/ Vsr} X 100 [%) 
…( 2 ) 








(a) 1 =0.05 (mA) 
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気泡進展状態および火花電圧特性について，図-6・図 8に見られるように， N (-)のほ














(l) 鳥山・篠原・市村:電学誌， 57， 593 (昭 12-12)
(2) 中尾・坂本:電学誌， 87， 974 (昭 42-5) 
(昭和 51年 5月22日受理)
(3) James W. Robionson， Mooyoung Ham and Ammon N. Balaster : J.Appl. Phys， 40， 10 (1974) 
(4) 桑原・中尾・服部:電気学会道支連大， 38 (昭47-10)
(5) 宮地:電学誌， 77， 820 (昭 32-1) 
(6) 森川電気学会論文誌， 92-A， No. 1 (昭 47-1) 
(7) 芹沢・井上 電気学会放電研究会資料， ED-73-1 (昭48-2) 
(352) 
